


















Semantic Interpretations of Indirect and Pseudo-Negativeness  
in Japanese and English 




 1. 日常言語の文レベルにおける明示的否定性 
 2. 日常言語の語レベルにおける明示的否定性 
 3. 日常言語の非明示的否定性 
Ⅲ. アフォーダンスによる対比と非明示的否定性と擬似否定性 
 1. ギブソンの生態光学と対比 
 2. 表面のちがいと対比 
Ⅳ. 動作・量・形状に根ざした具体事例の分析 
 1. 「伏・倒」に類する日英語の否定性 
 2. 「節・省」に類する日英語の否定性 
 3. 「歪・曲」に類する日英語の否定性 
Ⅴ. 時間感覚に根ざした具体事例の分析 
 1. 「既」に類する日英語の否定性 



















 1. 日常言語の文レベルにおける明示的否定性 
 日常言語では明示的に「～ない」や“not,”“no”等を用いて、否定性を伝達できる。 
 
 (1) a．私はジョンがパーティに来るとは思わない。 
  b．I don’t think John will come to the party. 
 (2) a．私はジョンがパーティに来ないと思う。 
  b．I think John will not come to the party. 
 
 (1)と (2) のような事例では、単に否定辞の位置が日英語で異なるだけでなく、否定
の強さという視点で見れば (1) の方が (2) よりも強い否定を伝えており、明示的否定
性の中にも否定の強弱があることがわかる。 
 




 (3) a．私はジョンが幸せだとは思わない。 
  b．I don’t think John is happy. 
 (4) a．私はジョンが幸せでないと思う。 
  b．I think John is not happy. 
 (5) a．私は私はジョンが不幸だと思う。 
  b．I think John is unhappy. 
 









 (6)  a．真実からはほど遠い。 
  b．It is far from the truth. 
 (7)  a．彼女はときどき話が脱線する。 
































 (8)  a．雨が多い。/ We have a lot of rain here. 
  b．雨が激しい。/ We’ve had some heavy rain. / 
   It’s been raining heavily all day. / It rains hard. 
  c．雨が冷たい。/ It was cold with the rain all day today. 
 

































 1. かたい―やわらかい 
 2. 発光している―反射している 
 3. 照明されている―陰になっている 
 4. 均一に反射している―まだらに反射している 
 5. 不透明―透明 
 6. 熱い―冷たい 


































































 (9)  a．（自分の）身を伏せる 
  b． lie down, face down, throw oneself flat ( on one’s stomach) 
 (10) a．（何かを）伏せる（下を向ける） 
  b．lay something down, turn down, turn over 
 (11) a．目を伏せる / b. cast down one’s eyes, look downward 
 (12) a．秘密にしておく、隠す 
  b．keep a matter secret, hide, conceal 
 (13)  a．兵を伏せる 
  b．Lay an ambush, place troops in a position to ambush the enemy 
 (14)  a．名前を伏せる 
  b．do not name/ identify somebody, withhold/ not to use somebody’ name, do 
not disclose a name, keep one’s name secret/ confidential, under cover, 
name no names, do not release the name, keep the problem secret/ 
confidential/ quiet 
 (15)  a．このことは他の人には伏せておいてください。 
  b．Please don’t reveal/ disclose this. Please don’t tell anybody/ let anybody 
know about this. Please keep this secret to yourself under your hat. 
 (16)  a．御両親には伏せておきましょう。 




















 こうした日常言語表現について、Lakoff and Johnson (1980) のメタファー論を導
入することも可能である。しかし、CONSCIOUS IS UP/ UNCONSCIOUS IS 














 (17) 1．（横にする）bring [tear, pull] down; level; lay low; floor; trip up; topple; 
knock down [over] ,flatten; down, fell; cut down; turn something on its 
side 
  2．（勝負で打ち負かす）defeat; beat; kill 
  3．（転覆させる）overthrow; overturn; subvert; undermine; topple; bring 
down; unseat（滅ぼす） destroy; decimate; demolish; ruin 
 (18)  a．猛烈な風がその木を倒した。 
  b．Fierce winds downed [blew down, unrooted] the tree. 
 (19)  a．横綱を倒す。 
  b．defeat [topple] a sumo champion 
 (20) a．独裁者を倒せ。 























段落（小節） ⑤わりふ、てがた（符節）、 ⑥はたじるし（使節） ⑦とき、お
り、時期（時節） ⑧事項の区分の名。季節の変わりめ。一年を二十四節に分け
る（季節） ⑨いわいの日、祝日（節目、佳節） ⑩ほどあい、ころあい、適度。 
⑪程よい、ほどよくする、適度を保つ（節制） ⑫かぎる、はぶく、ひかえ目に









 (21)  a．節約する / b. economize, be economical, cut, cut down 
 (22)  a．金を節約する、経費を節約する 
  b．save money [economize] on, cut down expenditure 
 (23)  a．資源を節約する、時間の節約 
  b．economize on [avoid wasting] natural resources, saving time 
 (24)  a．節電 







































































































































































 ex-(1) no longer in a particular relationship or position, but still alive: my 
ex-wife, an ex-president  [Longman Advanced American Dictionary] 
 (2) out of something, or away from something: to exhale (=let the air out of 
your lungs) to be excommunicated (=not be allowed to remain a member 
of a church)   [Longman Advanced American Dictionary] 
 (3) is added to nouns to show that someone or something is no longer the 
thing referred to by that noun. For example, a woman’s ex-husband is no 





 post-(1) later than or after something: postwar (=after a particular war), postpone 
(=do something later) [Longman Advanced American Dictionary] 
 (2) is used to form words that indicate that something takes place after a 
particular date, period, or event. The post-1945 era, post-election euphoria. 
 
 pre-(1) before: preheat, precaution, pre-war, preseason training (=before the 






 (28)  a．既有知識 / b. pre-existing knowledge 
 (29) a．既混合ガス / b. premixed gas 
 (30)  a．既発債 / b. already-issued bond / c. existing bond 
 (31)  a．既読メッセージ / b. already-read message / c. read message 
 (32)  a．既述の / b. already-described 
 (33)  a．既述の通り / b. as mentioned previously/earlier 
 (34)  a．既開発地域（*高開発、低開発、未開発） 
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